










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































one for all all for one
９
．
朝
礼
⑧
６
月
18
日　
大
阪
の
地
震
と
避
難
訓
練
10
．
朝
礼
⑨
６
月
25
日　
大
人
に
な
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？ 
11
．
朝
礼
⑩
７
月
２
日　
「
ち
ょ
う
ど
い
い
」
12
．
朝
礼
⑪
９
月
10
日　
「
エ
ア
コ
ン
利
用
」
13
．
朝
礼
⑫
10
月
１
日　
春
夏
秋
冬
14
．
朝
礼
⑬
10
月
15
日　
漂
流
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
15
．
朝
礼
⑭
10
月
29
日　
に
お
い
と
か
お
り
16
．
朝
礼
⑮
11
月
12
日　
便
利
さ
は
何
の
た
め
17
．
朝
礼
⑯
11
月
19
日　
一
年
生
の
詩　
書
く
と
い
う
こ
と
18
．
朝
礼
⑰
11
月
26
日
「
私
の
折
々
の
こ
と
ば
コ
ン
テ
ス
ト
」
19
．
朝
礼
⑱
12
月
３
日　
喪
の
あ
る
風
景　
山
之
口
貘
20
．
朝
礼
⑲
12
月
10
日
歌
詞
の
意
味
を
考
え
る
21
．
朝
礼
⑳
１
月
８
日　
ゆ
ず
り
葉
　
二
年
生
以
上
を
対
象
に
し
た
初
年
度
の
始
業
式
で
は
、
季
節
に
因
ん
だ
桜
の
話
題
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
こ
と
ば
で
交
流
す
る
こ
と
の
力
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
　
今
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
年
が
上
が
り
、
新
し
い
教
室
で
、
新
し
い
ク
ラ
ス
の
お
友
達
と
つ
く
る
、
新
し
い
学
び
の
一
年
が
始
ま
り
ま
す
。
あ
い
に
く
の
雨
で
す
が
、
校
門
の
桜
も
満
開
で
す
。
春
の
訪
れ
を
知
11
．
朝
礼
⑩
７
月
10
日　
自
助
・
共
助
・
公
助
12
．
二
学
期
始
業
式
挨
：
９
月
１
日　
社
会
の
一
員
13
．
朝
礼
⑪
９
月
４
日　
夏
休
み
明
け
五
七
五
の
募
集
14
．
朝
礼
⑫
10
月
２
日　
神
無
月
・
選
挙
・
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
15
．
朝
礼
⑬
10
月
16
日　
五
七
五
優
秀
作
品
講
評 
16
．
朝
礼
⑭
10
月
23
日　
台
風
一
過
、
権
利
と
義
務
17
．
朝
礼
⑮
年
10
月
30
日　
無
名
で
届
け
ら
れ
た
本
18
．
朝
礼
（
中
庭
）
⑯
11
月
６
日　
リ
ン
ゴ
み
た
い
な
ほ
っ
ぺ
19
．
朝
礼
⑰
11
月
13
日　
「
楽
」
の
は
な
し
20
．
朝
礼
⑱
11
月
20
日　
こ
ぶ
と
り
じ
い
さ
ん
の
話
21
．
朝
礼
⑲
11
月
27
日　
詩
「
ち
い
さ
い　
お
お
き
い
」
22
．
朝
礼
（
中
庭
）
⑳
12
月
４
日　
agree to disagree　
18
頁
23
．
朝
礼
㉑
12
月
11
日　
野
菜
が
入
っ
た
こ
と
わ
ざ
24
．
朝
礼
㉒
12
月
18
日　
お
ー
い
お
茶
新
俳
句
大
賞
25
．
朝
礼
㉓
１
月
15
日　
詩
「
は
な
の
の
の
の
は
な
」
26
．
朝
礼
㉔
１
月
22
日　
塩
の
話
二
〇
一
八
年
度
１
．
新
入
生
を
迎
え
る
こ
と
ば
：
４
月
12
日
２
．
朝
礼
①
４
月
16
日　
山
笑
う
３
．
朝
礼
②
４
月
23
日　
花
並
べ
４
．
朝
礼
③
５
月
７
日　
校
歌
の
由
来
５
．
朝
礼
④
５
月
14
日　
五
七
五
表
彰
６
．
朝
礼
⑤
５
月
21
日　
ゼ
ニ
ゴ
ケ
Ⅱ
－ 37 －
　
こ
と
ば
で
交
流
す
る
こ
と
の
話
は
、
九
月
以
降
、
五
七
五
（
俳
句
）
の
兼
題
に
よ
る
投
句
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
兼
題
ご
と
に
、
優
秀
作
を
選
び
講
評
を
加
え
て
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
京
都
教
育
大
学
の
植
山
俊
宏
先
生
に
、
三
年
生
の
俳
句
の
指
導
に
来
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
大
き
な
力
に
な
っ
た
。
強
制
し
な
い
こ
と
を
旨
と
し
て
い
た
の
で
、
投
句
の
数
は
一
〇
〇
を
超
え
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
三
年
の
任
期
が
終
わ
る
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
続
く
、
一
年
生
も
揃
っ
た
朝
礼
で
は
、
一
年
生
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
、
六
年
生
に
と
っ
て
も
発
見
の
あ
る
話
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
た
話
題
「『
あ
』
の
話
」
で
あ
っ
た
。
熊
本
地
震
の
お
見
舞
い
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
話
し
た
。
　
今
日
は
、「
あ
」の
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。（「
あ
」の
提
示
）
　
一
年
生
の
み
な
さ
ん
、
こ
れ
が
「
あ
」
で
す
。
　
そ
れ
で
は
問
題
で
す
。「
あ
」
と
い
う
ひ
ら
か
な
か
ら
何
か
連
想
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
　
三
択
に
し
ま
す
。（
選
択
肢
提
示
）
①
一
番
最
初　
　
②
安
心
、
安
全
、
や
す
ら
か
③
大
き
な
声
で
気
持
ち
よ
さ
そ
う
。
　
｢
一
番
最
初｣
を
思
い
浮
か
べ
た
人
、
常
識
派
で
す
ね
。
五
十
音
図
の
一
番
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
連
想
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、「
阿
吽
（「
阿
吽
」
の
提
示
）
の
呼
吸
」
と
い
う
表
現
で
用
い
ら
れ
る
「
阿
」
は
口
を
開
い
て
最
初
に
出
す
音
、「
吽
」
は
、
口
を
閉
じ
て
出
す
最
ら
せ
る
花
は
、
国
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
桜
は
、
外
国
の
人
か
ら
見
て
も
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
さ
て
、
昨
日
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
知
っ
た
桧
原
桜
の
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。
　
三
二
年
前
、
福
岡
市
の
桧
原
と
い
う
所
に
あ
っ
た
桜
並
木
が
、
道
路
を
広
げ
る
工
事
の
た
め
に
、
花
が
咲
く
の
を
前
に
、
切
り
倒
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
本
目
が
切
り
倒
さ
れ
た
の
を
見
て
、
市
民
の
一
人
土
居
善
胤
さ
ん
が
、
歌
を
詠
ん
で
、
そ
の
短
冊
を
残
っ
た
桜
の
木
に
つ
る
し
ま
し
た
。「
花
あ
わ
れ　
せ
め
て
は
あ
と
二
旬（
に
じ
ゅ
ん
）　
つ
い
の
開
花
を　
ゆ
る
し
給
え
」（
桜
の
花
が
か
わ
い
そ
う
だ
、
せ
め
て
あ
と
二
十
日
ほ
ど　
最
後
の
花
を
咲
か
せ
る
の
を
許
し
て
や
っ
て
ほ
し
い
）　
そ
れ
に
誘
わ
れ
、
多
く
の
人
た
ち
が
桜
を
惜
し
む
和
歌
を
次
々
に
枝
に
つ
る
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、「
桜
花
（
は
な
）
惜
し
む　
大
和
心
の　
う
る
わ
し
や　
と
わ
に
匂
わ
ん
　
花
の
心
は
」
と
い
う
進
藤
市
長
か
ら
の
返
事
の
歌
も
あ
り
、
工
事
の
計
画
は
中
止
さ
れ
、桜
は
今
年
も
満
開
に
咲
き
誇
り
、桧
原
桜（
ひ
ば
る
さ
く
ら
）と
呼
ば
れ
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
と
い
う
話
で
す
。
　
土
居
さ
ん
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
し
た
だ
け
で
、
ま
さ
か
本
当
に
市
長
が
読
ん
で
く
れ
て
、
桜
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
人
の
心
を
打
つ
こ
と
ば
の
力
っ
て
す
て
き
だ
な
と
思
い
紹
介
し
ま
し
た
。
私
た
ち
も
身
近
な
発
見
を
こ
と
ば
に
し
て
、
友
だ
ち
と
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
－ 38 －
ケ
」
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
れ
は
何
で
し
ょ
う
？
　
大
学
の
敷
地
を
探
検
し
て
い
て
見
つ
け
ま
し
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
一
種
で
し
た
。
季
節
に
よ
っ
て
形
を
変
え
る
よ
う
で
す
。
雄
と
雌
で
も
姿
が
違
う
そ
う
で
す
。
　
そ
の
こ
と
も
お
も
し
ろ
い
の
で
す
が
、
こ
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
椰
子
の
木
が
い
っ
ぱ
い
生
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
き
ま
せ
ん
か
？
自
分
が
小
さ
く
な
っ
て
、
椰
子
林
の
中
で
迷
子
に
な
る
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
ま
す
。
も
し
、
そ
の
ま
ま
、
こ
の
小
さ
な
世
界
の
住
人
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
事
件
が
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
想
像
を
膨
ら
ま
せ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
地
球
の
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
小
さ
な
生
き
物
た
ち
の
こ
と
も
真
剣
に
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
　
今
地
球
上
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
無
い
ほ
ど
の
環
境
の
変
化
が
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
あ
る
推
計
で
は
百
年
前
の
一
万
倍
位
の
ス
ピ
ー
ド
で
生
物
が
絶
滅
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
毎
日
百
種
以
上
の
生
物
が
絶
滅
し
て
い
る
の
後
の
音
、
と
解
釈
さ
れ
、「
阿
吽
」
で
宇
宙
の
始
ま
り
と
終
わ
り
と
を
表
す
仏
教
語
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
根
拠
に
な
り
ま
す
。
　
や
す
ら
か
な
気
持
ち
、
安
心
、
安
全
を
思
い
浮
か
べ
た
人
、
知
性
派
で
す
ね
。「
あ
」
と
い
う
平
仮
名
は
、「
安
」
と
い
う
漢
字
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。（
変
化
を
提
示
）「
安
」
は
や
す
ら
か
と
読
む
し
、
安
全
、
安
心
は
、
安
を
使
っ
た
熟
語
で
す
か
ら
ね
。
　
大
き
な
声
が
出
そ
う
で
気
持
ち
い
い
と
思
っ
た
人
、
感
性
派
で
す
ね
。
お
隣
同
士
で
口
を
観
察
し
な
が
ら
「
あ
」
か
ら
順
番
に
ゆ
っ
く
り
「
あ
い
う
え
お
」
と
声
を
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
あ
」
が
一
番
大
き
な
口
の
開
き
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
息
が
た
く
さ
ん
出
る
か
ら
開
放
感
が
あ
っ
て
気
持
ち
い
い
ん
で
す
ね
。
　
実
は
、
田
中
校
長
の
田
中
に
も
「
あ
」
が
た
く
さ
ん
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
タ
ー
ナ
ー
カ
ー
と
音
を
伸
ば
し
て
声
に
出
す
と
見
つ
け
ら
れ
る
か
な
。
　
二
〇
一
六
年
度
附
小
の
子
ど
も
達
が
全
員
そ
ろ
っ
た
初
め
て
の
朝
礼
な
の
で
、
全
員
で
気
持
ち
の
い
い
ス
タ
ー
ト
を
切
ろ
う
と
、「
あ
」
の
話
を
し
ま
し
た
。
　
五
十
音
図
、
母
音
と
子
音
、
ひ
ら
か
な
の
字
源
、
仏
教
語
と
幾
つ
も
の
糸
口
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
モ
ニ
タ
ー
を
通
し
て
の
放
送
朝
礼
な
の
で
、
学
級
で
は
担
任
が
、
子
ど
も
達
に
応
じ
て
話
を
補
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。
　
写
真
を
使
っ
た
話
も
複
数
回
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
ゼ
ニ
ゴ
－ 39 －
ら
う
た
め
に
、
パ
ネ
ル
の
類
を
多
用
も
し
た
が
、
子
ど
も
達
や
教
職
員
の
好
意
的
な
受
け
止
め
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
話
し
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
謝
し
て
い
る
。
（
本
学
研
究
科
・
学
部
教
員
）
 
だ
そ
う
で
す
。
便
利
な
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
知
ら
な
い
う
ち
に
、
弱
い
生
物
を
絶
滅
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
椰
子
の
森
に
迷
い
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
世
界
を
想
像
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
人
類
が
生
き
延
び
る
大
事
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
「
ゼ
ニ
ゴ
ケ
２
」
で
は
小
学
校
の
敷
地
内
の
ゼ
ニ
ゴ
ケ
を
題
材
に
し
た
。
そ
の
他
に
写
真
で
は
な
く
実
物
で
、
校
門
脇
の
ソ
テ
ツ
、
中
庭
の
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
な
ど
、
意
外
に
見
過
ご
し
て
い
る
特
徴
に
目
を
向
け
、
新
た
な
発
見
を
家
族
に
も
話
せ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
選
ん
だ
題
材
で
あ
る
。「
霜
柱
」
も
同
様
の
素
材
で
あ
っ
た
。
　
歌
詞
も
数
曲
取
り
上
げ
た
。
童
謡
の
類
で
意
味
も
わ
か
ら
ず
に
歌
っ
て
い
る
も
の
や
、
坂
本
九
の
「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」、
本
田
路
津
子
の
「
一
人
の
手
」、
中
島
み
ゆ
き
の
「
糸
」
な
ど
を
取
り
上
げ
た
。
　
こ
と
ば
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
感
じ
て
理
解
す
る
と
い
う
点
で
は
、
季
語
を
取
り
上
げ
た
「
山
笑
う
」、「
適
当
」
や
「
い
い
加
減
」
と
比
べ
て
話
し
た
「
ち
ょ
う
ど
い
い
」、「
に
お
い
と
か
お
り
」
の
使
わ
れ
方
な
ど
も
話
題
に
し
た
。
　
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
い
く
ら
高
尚
な
話
を
し
て
も
受
け
止
め
て
も
ら
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
中
学
校
の
時
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
く
迫
っ
て
き
た
。
そ
の
割
に
、
小
学
生
に
は
難
し
い
こ
と
を
随
分
と
話
し
た
と
自
覚
し
て
い
る
。
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
も
